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 Outrigger canoes have outriggers on one or both sides to increase their seaworthiness. 
The canoes with one outrigger float, single riggers, are often found around the Tropical 
Pacific area, while double riggers with outriggers on both sides are mainly ranged in 
areas from the Philippines to Indonesia. 
 A series of measuremental surveys of 14 single riggers, was undertaken at Ulithi Atoll, Yap 
of Micronesia and Rabaul, New Britain I. of Papua New Guinea in the month of 
November, 1986. 
 Some statistic considerations, applied with 8 dimentional ratios of the hulls and outrig-
gers of the 14 canoes, was made and their local variations in shape and size are well  acer-
tained in comparison with 145 outriggers in Philippine and Indonesia: 
 1) The canoes in Ulithi and Rabaul have an outrigger float of a tropical wood, "bread-
fruit tree", while Indonesian and Philippine canoes generally have two outrigger floats of 
bamboo. 
  The Ulithi canoes with a short float, have symmetry hulls in profile and replace the 
foremost points of their two boomed triangle sails, knitted of "pandanus  leaves", from 
one end to other end of the canoes as to keep wind on their float side, whenever the 
canoes greatly change their sailing directions. 
 2) The canoes have remarkable localities on their hulls and outriggers in shape and size 
by each location and these results are supported from some statistic considerations, in-
cluding cluster analysis. One of the most distinct difference between single and double 
rigger canoes is found in shape and relative size of the outrigger booms held the floats 
and the length of the booms are relatively long on the single riggers.
ア ウ トリガー カ ヌーは,東 南 ア ジア,太 平洋 に お
け る原始 的 な型 の船 で,こ れ らの地 方 で漁 船 として
広 く用 い られ てい る。 また,ア ウ トリガー カ ヌー と
は,そ の復原 力を増 強す るため に,木 製 また は竹 の
浮体(ア ウ トリガー)を 長 い1-3本 の支 持腕 に よ
って船体 か ら充 分離 れ た位置 に 吊 り下 げ固 定 して あ
る特 殊 な船 で,片 側 の みの もの を シ ングル ア ウ トリ
ガ ー カ ヌー,両 舷 に もつ も のを ダ ブル ア ウ トリガ
一 と呼 び 前 者 は熱 帯 太 平 洋 な どに広 く分 布 してい
る。 また後 者 は フ ィ リッピ ン,イ ン ドネ シア を含む
地 域 に分布 してい る。(1,2,3,4)。
ア ウ トリガー カ ヌー(以 後 カ ヌー と略記 す る)の
浮 体 には丸 太か ら削 り出 した もの と竹 の二種 が あ る
が,一 般 に これ を支持 す る腕 木 は木製 で,こ れ らの
形 状や 船 の長 さに対 す る割合 な どは地域 に よって大
き く異 な って い る。
























































































































































































































































































































































































工 2 3 4 5 6　　7　　8　　9　lo
　　　Total　length　（m）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’8呂　。闘 ▲▲ e A 口 A















































Location Uli Rab Ley Cal Cat 110 Alb Apa Man Upa Rem Tub Cil Pra pooled
N 6 8 5 10 10 10 18 11 33 10 9 9 12 8 159
Type s－1 d－1 s－2 s－2 s－2 s－2 s－2 s－2 d－2 s－1 d－1 s－2 s－2 s－2
Mean　L／B 10．0 10．6 12．3 13．4 12．6 12．3 11．4 12．3 14．4 7．9 10．2 14．8 13．6 18．7 12．5
Ratio　B／D 0．9 1．5 1．1 1．1 1．3 1．3 1．0 1．1 0．9 1．0 1．2 0．8 1．0 0．7 1．1
L／L。 2．5 1．6 1．8 1．3 1．3 1．3 1．5 1．9 1．5 1．1 0．8 0．9 2．4 1．2 1．5
L／BMAX 2．1 2．7 2．1 3．2 3．1 2．7 1．8 2．5 1．8 2．7 2．5 2．8 3．2 2．1 2．5
L／ln的 12．3 4．6 2．4 2．2 1．7 1．7 2．0 2．4 2．4 2．0 51．7 1．9 2．8 2．0 5．6
HB／D 1．6 1．2 1．6 2．5 1．8 2．4 1．5 1．5 1．2 1．3 2．1 1．9 1．5 1．9 1．6
HB／Hs 1．0 1．0 1．1 1．0 0．9 1．0 1．0 1．0 1．0 1．4 1．6 1．5 1．0 ．ユ．1 1．1
Mean　L 5．5 5．1 7．0 8．7 7．’7 9．7 9．5 7．5 6．4 4．1 7．8 6．7 7．8 5．8 7．2
Size　B 0．5 0．5 0．6 0．6 0．6 0．8 0．8 0．6 0．5 0．5 0．8 0．5 0．6 0．3 0．6
inm　D 0．6 0．4 0．5 0．6 0．5 0．6 0．8 0．6 0．5 0、．5 0．6 0．6 0．6 0．5 0．6
Lo 2．1 3．3 3．9 6．8 6．6 8．0 6．3 3．9 4．3 3．6 9．3 7．5 3．3 4．8 5．3
BMAX 2．6 1．8 3．5 2．7 2．5 3．7 5．9 3．1 3．3 1．5 3．1 2．7 2．5 2．9 3．1
Intv 0．4 1．2 3．0 4．0 4．5 5．7 4．9 3．2 2．8 2．2 0．2 1．4 2．8 2．9 3．1
HB 1．0 0．4 0．8 1．5 0．8 1．5 1．1 0．9 0．6 0．6 1．3 1．2 0．9 0．9 0．9
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浮 体 では,L/L。=0.8お よび,全 長 よ りも浮 体 が
長 く,ま た,L/Intv=51.7と 異 常 な値 を示 して い
るのは,浮 体 がそ の前部 に お いて単一 の支 持腕 で支
持 され てい るた めで あ る。
11)最 後 の,CL-11は,主 と して,ペ ラ ブハ ン ラ
ツの細 長 い カ ヌーで構 成 され,マ ハ ラノ ビス距離 が
約65とCL-10ま で の クラス タ ー とは著 し く異 な っ
た ス リムな船型 と判 断 され る。
要 約
1)ア ウ トリガ ーカ ヌーは,地 域毎 に それ ぞれ異 な
った船型 を 持 ってい る。 この ことは,ク ラス ター分
析 の結 果か らも支 持 され る。
2)シ ン グル リガー とダ ブル リガ ーとは,特 に浮 体
支 持長 の長 さにお いて,明 らか な相 違 があ り,シ ン
グル リガーの方 が長 い。
3)ウ ル シーの カ ヌーは,幅 の割 に深 さが 深 く,ラ
バ ウル の カ ヌーは,浅 いが,い ず れ もア ウ トリガー
カ ヌ ーの平 均 的な船 型 を持 って い る。
4)ウ ル シー とラバ ウルの浮 体は,木 製 であ り,他
の地域 は,竹 製 で あ る。 また,ウ ル シーの カヌーの
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